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A 82-year-old man was referred to our hospital with a chief complaint of macrohematuria and
pollakisuria. Cystoscopy showed an abnormal mucosa on the right wall. We suspected carcinoma in situ,
but two months after cystoscopy showed a non-papillary and sessile tumor with calcification. We performed
transurethral resection of the bladder tumor, muscle layer and adipose tissue. Histopathological findings
revealed small cell carcinoma of the bladder infiltrating the externaladipose tissue. As postoperative
adjuvant therapy, chemotherapy (cisplatin total 150 mg) was performed with 40 Gy of extra beam
radiotherapy to the bladder. After chemotherapy and radiotherapy,urinary cytology was negative and
cystoscopy showed the scar. Follow up magnetic resonance imaging revealed disappearance of the bladder
tumor.
(Hinyokika Kiyo 55 : 267-269, 2009)












現病歴 : 2007年 5 月 9 日，肉眼的血尿と頻尿で受
診．IVU で上部尿路に異常なし．尿細胞診は class III．
膀胱鏡で右側壁に不整粘膜を認めた．以後，尿細胞診








TUR を施行した (radical TURBT）．TUR 終了時に
は，切除部は全面脂肪組織が露出していた．同時に，
ランダム生検も施行した．病理診断は腫瘍本体が膀胱
小細胞癌，G3，INFβ，pT3 以上，ly (＋），v (＋）．
泌55,05,06-1
Fig. 1. Cystoscopy showed a non-papillary and
sessile tumor with calcification.






(neuron specific enolase) 染色陽性であった．
CT，MRI では，明らかなリンパ節，および遠隔転
移所見を認めなかった．アジュバント療法として， 8
月 6日∼ 9月 3日まで化学放射線療法施行．シスプラ
チンは高齢および PS を考慮して，標準量より少ない
15 mg を 5日間連続，隔週で 2クール投与し，総投与
量 150 mg であった． 放射線は 2 Gy を20日間， 4週



































れており，stage I では TURBT のみであったが，stage
II 以上になると，膀胱全摘除術が施行された症例が









Fig. 2. a : Microscopic findings (HE ×100) show-
ing histology of small cell carcinoma
characterized by cells with a high nuclear-to-
cytoplasmatic ratio. b : Microscopic find-
ings (HE ×40) showing histology of small
cell carcinoma invading the muscle layer.
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Fig. 3. Follow up magnetic resonance imaging
(MRI) revealed disappearance of the bladder
tumor.





の 1 年生存率が，stage I，II で100％であったが，
stage III では73％，stage IV では28％で，stage IV の予
後はきわめて不良であった．海外での文献でも stage
III 以上になると，予後不良であった3)．しかしなが
ら，stage IV で 2例の長期生存例が報告されている．
1例が放射線療法，VP-16，CDDP を用いて33カ月生
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